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Abstract : The School Health and Safety Act does not regulate the implementation of den-
tal checkups for students at universities and junior colleges, and dental checkups are not in-
cluded as part of periodic medical checkups. Therefore, there is currently little data avail-
able regarding the state of oral cavity health among young women in this phase of their






































ing dental checkups on new students in 1997, making it possible to observe the state of oral
cavity health among young women around the age of 18. Therefore, since 2007, when im-
plementation guidelines for dental checkups were tentatively decided, we began using the
results of dental checkups conducted on new students to ascertain the state of oral cavity
healthy among young women around the age of 18, by focusing primarily on the rate of
dental caries.
Among new students who entered the college between fiscal 2007 and fiscal 2013, a total
of 719（mean age, 18±0.3 years）participated as subjects in this study. The mean number
of present teeth was 28.1±1.4, which was thought to be a specific and reliable number for
18-year-old women. In the DMF, which is an epidemiological index that uses caries experi-
ence（D : untreated decayed teeth, M : missing teeth caused by caries, F : treated（filled）
teeth resulting from caries），the mean number of DMF teeth is 6.0±4.6, which is largely
consistent with the results of a survey conducted in 2011 assessing the state of dental dis-
eases. In general, after the age of 18, the number of treated（filled）teeth caused by caries
tends to increase, presenting the possibility that the number for the study subjects will in-
crease in the future. There may be little that can be done about an increase in the number of
treated（filled）teeth caused by dental caries, but because new students entering the Depart-
ment of Dental Hygiene will ultimately play a role in preventing dental diseases, it is neces-
sary to increase awareness on the part of the subjects themselves with regard to preventing
dental diseases, to avoid an increase in the number of untreated teeth.
Key words：歯科衛生士 dental hygiene 新入生 new students 歯科健診 dental checkup 一人平





























































区分を行った。集計は Microsoft Excel 2007
に入力し、単純集計を行った。
表 1 入学年度別対象者数および平均年齢
全年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
統計解析a








































































































合計 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
統計解析a





































































現在歯数a 10,053 61 711 718 707 675 715 712 719 719 712 713 675 710 719 712 75
健全歯数 7,705 58 418 343 599 560 695 604 578 572 592 687 571 611 336 409 72
処置歯数
（F 歯） 1,565 1 164 284 77 78 5 66 86 84 76 15 77 71 303 177 1
未処置歯数
（D 歯） 783 2 129 91 31 37 15 42 55 63 44 11 27 28 80 126 2
喪失歯数
（M 歯） 19 –
b 8 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 –b
被検歯数 10,072 61 719 719 708 676 715 712 719 719 712 714 675 710 719 719 75
DMF 歯数 2,367 3 301 376 109 116 20 108 141 147 120 27 104 99 383 310 3
DMF 歯率c
（％） 23.5 4.9
d 41.9 52.3 15.4 17.2 2.8 15.2 19.6 20.4 16.9 3.8 15.4 13.9 53.3 43.1 4d
D 歯率
（％） 7.8 3.3 17.9 12.7 4.4 5.5 2.1 5.9 7.6 8.8 6.2 1.5 4 3.9 11.1 17.5 2.7
F 歯率
（％） 15.5 1.6 22.8 39.5 10.9 11.5 0.7 9.3 12.0 11.7 10.7 2.1 11.4 10 42.1 24.6 1.3
M 歯率
（％） 0.2
e ― 1.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 1.0 ―
便宜
抜去歯数 86 0 0 0 1 42 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0
乳歯晩期
残存歯数 23 0 0 0 9 0 3 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0

























































現在歯数a 10,140 116 718 719 701 702 719 695 717 718 701 717 700 696 718 718 85
健全歯数 8,191 111 360 261 619 678 714 693 713 712 697 711 667 613 240 323 79
処置歯数
（F 歯） 1,371 2 241 349 61 14 2 2 3 2 2 2 29 62 351 246 3
未処置歯数
（D 歯） 578 3 117 109 21 10 3 0 1 4 2 4 4 21 127 149 3
喪失歯数
（M 歯） 9 –
b 1 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 –b
被検歯数 10,149 116 719 719 704 703 719 695 717 718 702 718 700 697 718 719 85
DMF 歯数 1,958 5 359 458 85 25 5 2 4 6 5 7 33 84 478 396 6
DMF 歯率c
（％） 19.3 4.3
d 49.9 63.7 12.1 3.6 0.7 0.3 0.6 0.8 0.7 1.0 4.7 12.1 66.6 55.1 7.1d
D 歯率
（％） 5.7 2.6 16.3 15.2 3.0 1.4 0.4 0 0.1 0.6 0.3 0.6 0.6 3.0 17.7 20.7 3.5
F 歯率
（％） 13.5 1.7 33.5 48.5 8.7 2.0 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 4.1 8.9 48.9 34.2 3.5
M 歯率
（％） 0.1
e ― 0.1 0 0.4 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 ―
便宜
抜去歯数 44 0 0 0 5 15 0 2 0 0 2 0 17 3 0 0 0
乳歯晩期
残存歯数 28 0 0 0 8 0 0 0 1 1 0 1 1 16 0 0 0









42.5％ に対して F 歯率は 23.7％、下顎で
は左右側あわせて DMF 歯率 65.1％ に対
して F 歯率は 48.7％であった（表に示さ
ず）。
入学年度別の DMF の状況を表 5 に示
す。第三大臼歯を除く対象者全体の DMFT
指数は、全体で 6.0±4.6本であった。DT
指数、FT 指数および MT 指数は、それぞ
れ 1.9±2.5本、4.1±3.9本、0.04±0.23本
であった。入学年度別の DMFT 指数、DT
指数、MT 指数および FT 指数のうち、統
表 5 入学年度別 DMF の状況（第三大臼歯を除く）
全年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
統計解析a













































































a : Kruskal-Wallis の順位和検定
* : p＜0.05、** : p＜0.01、*** : p＜0.001
表 6 入学年度別の DMFT 指数の比較
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
2007年度 0.4210 0.4135 0.5585 0.3474 0.0005*** 0.2719
2008年度 ― 0.1384 0.2514 0.0929 ＜0.0001*** 0.0698
2009年度 ― ― 0.8682 0.9421 0.0088** 0.7741
2010年度 ― ― ― 0.7240 0.0094** 0.7120
2011年度 ― ― ― ― 0.0106* 0.9009
2012年度 ― ― ― ― ― 0.0163*
a : Wilcoxon 検定ペアごとのノンパラメトリック比較
* : p＜0.05、** : p＜0.01、*** : p＜0.001
表 7 入学年度別の DT 指数の比較
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
2007年度 0.0015** 0.7657 0.9291 0.8012 0.0212* 0.5149
2008年度 ― 0.0041** 0.0013** 0.0009*** ＜0.0001*** 0.0124*
2009年度 ― ― 0.8020 0.5802 0.0093** 0.7121
2010年度 ― ― ― 0.8200 0.0179* 0.5564
2011年度 ― ― ― ― 0.0472* 0.3722
2012年度 ― ― ― ― ― 0.0034**
a : Wilcoxon 検定 ペアごとのノンパラメトリック比較
* : p＜0.05、** : p＜0.01、*** : p＜0.001
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入学年度間の DMFT 指数、DT 指数の









年度別の MT 指数も 0～0.06であり、今回
の対象者においては、喪失歯を除外した。
入学年度別 D 歯保有者率、F 歯保有者率、
DF 保有者率、DF 歯非保有者率の状況を
図 1に示す。全体の齲蝕有病者率は 87.1％
であった。全体の D 歯保有者率、F 歯保
有者率、DF 歯保有者率は、それぞれ 28.9
％、7.8％、50.4％であった。DF 歯保有者
















図 1 入学年度別 DF 歯保有者割合の状況


























歳女性の DMF のある者の割合は 62.1％、
20−24歳女性では 91.2％5）であった。15−19
歳から 20−24歳の年齢階級間の DMF のあ
る者の割合が急に増加しており、同じ年齢
階級間の D 歯数および F 歯数の増減をみ
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